Editorial by van Reenen, Tobias & Cherot, Jean-Yves
Editorial 
The first six papers in this number of the Law, Democracy and Development 
are a selection from papers presemed at an inter-university colloquium 
hosted by the Faculty of Law of the University of the Western Cape in 
Cape Town on 13 to 15 August 2003. A further two selected papers will be 
published in the next (2004(2)) issue of this Journal The colloquium, titled 
"The Aix-UWC Colloquium on the Regional Realisation of Socia-economic 
Rights A European and Southern African Perspective", represented the 
culmination of a similarly named joint research project between two 
teams of researchers from the Faculties of Law of the Universities of the 
Western Cape (South Africa) and Paul Cezanne (france) The project 
coordinators, who are also the ediwrs of this issue, were Tobias van 
Reenen (Western Cape) and Jean-Yves Cherot (paul Cezanne). 
The projecL coordinators wish La extend their sincere gratitude to the 
South African National Research foundation and the French Ministries of 
Foreign Affairs, National Education and Higher Education and Research 
for the funding of the project. The editors also wish to extend their sincere 
appreciation and gratitude to the Mellon Foundation for the financial 
assistance which enabled Tobias van Reenen to arrange free lime from 
lecturing duties In order to complete the editing of the manuscripts for this 
number of the Journal. 
An introduction to the contents of the repons published in this special 
issue can be organized around Five main poims 
firstly the colloquium has accepted, without consultation nor true prior 
harmonization on the pan of the edirors, a broad understanding of the 
concept of fundamental social rights in relation [Q the contemporary 
conception generally ascribed [Q these rights. Fundamental social rights 
firstly include the rights of workers (social liberties), then rights linked [Q 
the principle of non~discrimination in relation to sex, opinion, age, sexual 
orientation. eee. and, finally social rights in a stricter sense, a righe to 
hOUSing, a right [Q energy, the prohibition of child labour, rights to social 
security and social welfare, health protection and other rights of this 
nature. This broad conception of the notion of "fundamental social rights" 
is explained by a new and emerging conception of social rights seen as 
personal and justiciable in the same way as civil rights are. 
Secondly a vast majority of the reports have presented the question of 
protection of social rights in the context of economic globalization and the 
development of free trade in the world. Globalisation and free trade create 
new challenges for social rights; they call for a search for new methods of 
regulation, The paradox lies in the fact that the protection of workers and 
the regulation of services of general economic interest call for, in this 










































LAW, DEMOCRACY & DEVELOPMENT 
sovereign competence in these domains. States seem to be powerless to 
continue assuring the protection of fundamental social rights and at the 
same time they demand sovereign competence in the matter. 
Thirdly the colloquium has shown the prohibition of unilateral practices 
of the regulation of the protection of workers rights, in the law of 
international trade as much as in international labour law. In (he context 
of the WTO as well as in that of the liD, unilateral regulations are rejected 
, as being inappropriate, 
There is a strong resistance to admitting that States could use 
international commercial sanctions unilaterally. even under international 
control, to gain acceptance of their legislation and their social model, or 
even of norms which would have been agreed to at international level, in 
other States. This refusal of commercial sanctions to guarantee the respect 
of social norms is maintained in the enclave of the WTO as well as in the 
enclave of the liD, The declaration adopted by the members of the WTO 
during the last Ministerial Conference in Doha (November 2001) rejects 
"the use of labour norms to a protectionist end". States agree that "the 
comparalive advantage of countries, particularly of developing countries 
with low wages must in no way be reappraised". ("We rejecl the use of 
labour norms Wilh prolenionist goals and convene that comparative 
advantage. especially for developing countries with low wages. should not 
be threatened in any manner"), This attitude of refusal of the "social 
clause" is especially interesting to observe in the framework of the ILO 
while the International Labour Organisation develops research on the 
protection of workers' righls around a hard core of rights considered to he 
panicularly sensitive and which must be imposed on member States 
which have not ratified the convenlions concerned hy the mere facl of 
lheir belonging LO lhe Organization. The ILO refuses to link the protection 
of lhese rights to a mechanism of commercial sanctions. The text of lhe 
Declara[ion of the ILO of 1998 relating to the principles and fundamental 
rights [Q work declares that "the norms of labour will not be able to serve 
a protectionist end and nothing, in the present declaration and what 
ensues, will be able to he invoked nor serve to such an end; in addition, 
the comparative advantage of any country will not be able. in any way, to 
be implicated due to the present Declaration and ilS successor". 
This attitude does not prevent certain stales or regional organizations 
from attempling cenain conditions in commercial relations in the 
framework of toned down "social clauses", particularly under the threat of 
withdrawing commercial additionally accorded advantages, as is shown 
by examples not specifically developed in the framework of this 
colloquium and notably in the example of the system put in place by the 
European Union in the framework of a "generalised preference systems" 
or of the regime untlaterally established by the United States regarding 
commerce with Africa (African Growth and Opportunity Act (AGOA)) 
(report by PatriCia Lenaghan), Although it is not mentioned in our reports, 
one can equally recall the example of the system put in place in the 
framework of the NAALC (North American Agreement on Labor 











































failure to observe its commitments by a state in matters of social rights 
contained in the agreement, for the possibility to insLitute financial or 
econom ie sanctions against it (suspension of the advantages of free trade). 
In the fourrh place, the colloquium leads to reminding that there existed 
a tendency to look at fundamental social rights, protected by international 
texts or by constitutional texts, and even in the strictest sense, as personal 
jusllciable rights, at least as far as the substance of the rights is concerned. 
The committee on Economic, Social and Cultural Rights of the United 
Nations has developed the idea that the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights 01 the United Nations (FCESCR) 
legally binds States to a minimum content in terms of an especially 
interesting theoretical analysis. Pierre de Vas shows that in relation to the 
willingness shown to emphasize the indivisibility of human rights, the 
African Charter of Human and People's Rights proclaims social rights 
without the traditional reservations on their progreSSive implementation 
and without clauses providing conditions of resources. 
Finally a last point highlighted during the colloquium must be 
underlined. It is about highlighting the importance of new social rights not 
directly linked to workers' rights and detached from labour relations, as 
the economic crisis grows, about social exclusion and the instability of the 
workers' situation. The report of Laurence Gay is particularly enlightening 
on this evolution on the protection of fundamental social rights. Laurence 
Gay observes that it is only in a social crisis that "the naws of a system of 
rights which depends upon belonging to stable and long standing category 
of wage-earners will appear". The "right to housing" is not mentioned in 
constitutional texts of the post war years. But "this apparent disinterest 
only reflects preconceptions predominant in Europe at the time. The 
em phasis is in fact placed on the right to social protection. The 
programmed generalization of social security must protect the individual 
against social risl~s and thus, guarantee the permanence of income, 
allowing the satisfaction of the fundamental needs of life, first and 
foremost housing". With the crisis, notions of "new poverty", "insecurity" 
and above all "exclusion" emerge: as many terms aiming at "the growing 
flow of those who are ejected from normal socialization by waged work 
and who in consequence see themselves deprived of (he social protection 
attached thereto". "The neceSSity of guaranteeing everyone access to 
basic needs in general and in particular becomes very serious. The 
growing consideration of housing through fundamental rights in the last 
part of the 20th century only conveys these socio-econom ic evolutions". 
It is more the future of rights to education, to a regime of old age 
pension etc., very closely linked to a system of wage-earners in a system 
of instability 01" the situation of the wage-earner and even more so the fact 
that these rights are traditionally attached to the status of employment 
which worry Darcy du Toil. How to assure the survival of these protections 
in growing economies which have operations of concentration, relocation, 
outsourcing and restructuring and in which stable wage-earners tend to 
become a minority? Darcy du Toit shows that texts which provide 










































LAW. DEMOCRACY & DEVELOPMENT 
enterprises can assure minimal protection of the worker during chese 
changes. But this protection mainly concerns the maintaining of the 
labour contracL It is not as obvious thal the texts equally assure the pro-
tection of social rights attached to the labour contracl. Darcy du Toit then 
shows that these texts should be interpreted in the light of constitutional 
texts and should be improved after detecting the flaws. 
Tobias van Reenen. University of the Western Cape. Cape Town. South 
Africa 
Jean-Yves Cherot, Paul Cezanne University. Aix·Marseilles, France 
Editors 
Synopsis of articles 
Pierre de Vos maintains that, although the African Charter on Human and 
Peoples' Rights is much criticised for its vague and seemingly 
unenforcable provisions, it is a unique document that requires the 
development of a more nuanced and theoretically consistent 
understanding of the nature and scope of the human rights obligatiOns 
contained in it. At the heart of the Charter is an endorsement of the idea 
of the interdependence and indivisibility of the various kinds of rights, 
which are traditionally classified inLO discrete groups and viewed as having 
their own character and enforcement potential. Thus, the Chaner contains 
a set of social economic and cultural rights which are not contained in a 
separate section of the Charter or designated as directive principles. Much 
like the Bill of Rights in the South African Constitution. the Chaner 
articulates a truly indivisible and interdependent normative framework, 
addreSSing all rights equally in the same coherent text. 
The African Commission on Human and Peoples' Rights established to 
interpret the rights in the Chaner already nOled in its early opinions that 
all the rights in the Charter invoke an obligation on states LO implemem 
them immediately, thus reinforcing the idea that the rights in the AfClcan 
Charter are interdependent and indivisible. The African Commission has 
furthermore reiterated, thal the African Charter is unique and must he 
interpreted in the light of the uniqueness of its text- Because international 
law and human rights must be responsive to African circumstances. the 
Commission has endorsed the idea that collective rights. environmental 
rights, and economic and social rights are essential elements of human 
rights in Africa. In the light of this principle, the African Commission has 
accepted the view endorsed by UN Committee on Economic. Social and 
Cultural Rights. that social and economic rights (like all other human 
rights) engender at least four levels of duties for a state that undertakes to 
adhere to a rights regime. These duties include the duty to respect. protect, 
promote and fUlfil the rights in a human rights treaty These obligations 
universally apply to all rights and entail a combination of negative and 
positive duries and each layer of obligation is equally relevant to the rights 
in questJon Although there are therefore different levels of obligations the 
one level is not more important than the other because all rights are 











































The African Commission has now taken the first bold steps in the 
interpretation of the social and economic rights provisions in the African 
Charter. It has shown employed some innovative methods to Flesh out the 
obligations engendered by social and economic rights In the Chaner and 
LO find protection for social and economic rights not explicitly included in 
the text of the Charter. It has made good use of International human 
rights norms and the work of the Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights, and is well placed to develop a unique yet internationally 
auuned jurisprudence on the enforcement of social and economic rights. 
Patricia Lenaghan evaluates the probable fulfilment of socio-economic 
rights, resulting from the economic growth experienced in [he SoU[hern 
African region. To this end she outlines the various multilateral and 
bilateral agreements in the region, and especially those agreements to 
which South Africa is party, followed by an exposition of the aims and 
objectives of these regional instruments. She critically evaluates these 
aims and objectives to the extent to which these agreements possibly 
ensure the prmection and enhancement of socio·economic rights. These 
agreements include, on a regional level, the African Growth and 
Opportunity Act (AGOA), the South Africa Customs Union (SACU) and the 
Southern African Development Community (SADC) as well as the African 
Union (AU) On an individual basis emphasis is placed on those 
agreements to which the ELJ is Signatory to, namely the Trade and 
Development Cooperation Agreement (TDCA) as well as the Cotonou 
Agreement, to which South Africa is a qualified member. She concludes 
that while it is apparent from the aims and objeClives of the various 
instruments of regional integration and trade that the role afforded to 
trade is pre-eminent, the protection of human righrs is also ascribed 
prominence. The COlOnou Agreement contains a comprehensive petition 
for the respect for basic social rights and instructs for adequate levels of 
public spending. AGOA eligibility is dependant upon the existence of 
policies for example aimed at reducing poverty. The Constitutive Act of 
the AU integrates the African Charrer and sets out the promotion of {hese 
rights. SADC equally considers the advancement and prOleclion of human 
rights as a goal. Likewise the TDCA entered into between the EU and 
South Africa explicitly provides for development cooperation by means of 
finanCial as well as technical assistance, focusing mainly on the delivery of 
basic social services. In her view it is clear from these objectives that, if 
appropriately applied and enforced, instruments of economic growth can 
be employed to ensure the protection and enhancement of socio-
economic righ(s in the Southern African region. 
Marie~Pierre Lanfranchi investigates the question of the protection of 
social rights within the framework of International trade. crom a legal 
point of view, it may well be asked whether international trade rules 
applicable between states, notably those within the context of the WTO, 
take into consideration the protection of socio-economic rights. WTO 
agreements give indeed no competence to WTO organs in the social field. 
However, a number of provisions lead to some quesUons, create ground 
for debates and even sometimes case law. The article gives an analysis of 










































LAW. DEMOCRACY 5< DEVELOPMENT 
and diplomatic practises lake imo considermion socio-econornic rights. 
She demonstrates in particular that WTO law does not take into 
consideration processes and methods of production, includes no social 
clause, and does not cover social dumping. In consequence, it appears 
that the only way to promote socio-economic rights through trade 
measures would be to promote a different type of interpretation of WTO 
agreements. WTO law is not indeed an isolated body of rules. It is a field 
of law integrated into public imernational law. Ie is necessary and possible 
to interpret it takipg into consideration fundamental social norms adopted 
in other international forums. In fact. WTO judicial bodies are to playa 
key role in this regard. She concludes, with references to examples from 
recently settled trade disputes. that this is a difficult but possible route to 
go. 
Kitty Malherbe investigates SOCIal security coverage in the SADC region 
(South Africa included). She finds that national systems have historically 
been underdeveloped and are ex(remely diverse in nature as a result of 
the array of social-economic and political situations. These systems are 
focused predominantly on labour-centred social insurance which extends 
mainly to the "formally" employed which leads to the exclusion of 
"otherwise" ~mployed persons from social insurance coverage, leaving 
them to rely on social assistance. Hegional SADC measures (both bilateral 
and multilateral) to coordinate social security systems for migrantS are 
currently limited in scope. The territorial nature of most social insurance 
schemes in the region leads to the exclusion of these workers from social 
protection. The African Charter on Human and Peoples' Hights does not 
make express provision for social security. By contrast. the European 
national social security systems are fully developed. National social 
security systems and institutions have given way to coordination instead 
of harmonisation which proved LO diFricult to achieve. In Europe the 
emphasis has conventionally been on the design of social security 
programmes, whereas in the SADC region, political and economic factors 
other than planning and programme design playa major role in social 
securiry reforms. The complicated European coordination system is not 
likely (Q sllcceed in the SADC region. The coordination structures and their 
underlying principles may, however. serve as a useful point of reference 
for future developments in the SADC region. Should policy makers decide 
to borrow from the European model. they will have to ensure that the 
rules are simplified and that they will be understandable to the 
administrators of the social security schemes as well as the potential 
beneficiaries. A workable approach to the coordination of social security in 
the SADC region is to focus legal and institutional reforms on one branch 
of social security at a time. The focus of such coordination efforts should 
initially be on the exportability of benefits and determination of applicable 
law. Countries redesigning their social security systems could base their 
reforms on agreed upon fundamental values and principles. which could 
form the first step in the process of harmonization of social security in the 
region. 
Darcy du Toil investigates the effects of transfers of enterprises on 











































the transfer of a business would terminate existing employment contracts 
and their concomitant benefits with the protection given by section 197 of 
[he Labour Relations Act ('LRA') to employees who find [hemselves in 
positions where the enterprises by which they are employed are 
transferred. This section, following European precedent, provides, in cases 
of transfer of enterprises as "going concerns", that the new employer is 
automatically substituted for the old employer in respect of all contracts of 
employment and that all the rights and obligations between the old 
employer and its employees at the time of the transfer continue in force 
between the new employer and the employees. He is particularly 
concerned with the difficult question whether an outsourcing transaction 
can qualify as a "transfer". From the point of view of the Constitutional 
guarantee of the right to fair labour practice and also to certain socio-
economic rights, he poses two questions in particular connection with the 
possible constitutional prmection of employment benefits in the case of 
outsourCing, notably whether benefits such as medical aid and pension 
rights fall within the ambit of the constitutional protection of socio-
economic rights, and if so, the effect thereof on the interpretation of 
section 197 of the LRA as a statutory provision on which employees' 
continued enjoyment of those rights depends. In coming to answer to the 
first question, he submits that such benefits fall squarely within the 
definition of socio-economic rights. In answering the second question, he 
maintains [hat the interpretation of section 197 will determine whether 
the relevant socio-economic rights are extinguished or continue. Any 
interpretation will depend on whether the facts of the transaction are on 
the face of it capable of meeting the various requirements of section 197. 
If so, section 197 should be interpreted as including the transaction rather 
than excluding it. Section 197 permits a degree of flexibility in this regard 
by providing for the possibility of the variation of the consequences of the 
transfer by written agreement between the parties. He comes to the 
conclusion that making use of such a section 197 agreement may indeed 
offer protection to the employment benefits enjoyed by employees who 
are subject to an outsourcing transaction. 
Laurence Gay discovers that. while current national and international 
declarations on human rights increasingly tend to recognise a "right to 
housing", the exact meaning of such provisions remains a controversial 
issue. In France, the Constitution of 1958 does not proclaim such a righr. 
The French constitutional judge may consider "the possibility of any 
person of having (a) decent (form o~ housing" as "an objective of 
constitutional value". However, this norm is mostly interpreted as a "goal 
of general interest". It gives a basis to public intervention aiming at 
building social housing hut also at acting on the private market of housing 
(especially by regulating leasing agreements, for example prohibiting the 
owner from freely terminating (he lease or obliging him to provide a 
decent dwelling). Therefore, rhe constitutional ohjective of the possihillty 
of any person of having decent housing does not allow an applicant to 
claim housing before the law. By contrast, in interpreting section 26 of the 
Constitution of 1996, the South-African Constitutional Court emphaSised 










































LAW. DEMOCRACY & DEVELOPMENT 
seclion 26 imposes the adoption of a co-ordinated and comprehensive 
sLaLe housing program which musL meet shon. medium and long term 
needs. This position is closer to an effective concept of "right (Q housing" 
Lhan the French one. Such a right mUSL be based on national solidarity. so 
thal only the Stale can implement it. The measures taken in France 
concerning the leasing agreements are necessarily limited: they can 
restrict the owners' rights but not violare them. Furthermore, they are 
useless for people who do not already have a roof over their heads. It 
appears LhaL the obligations deduced from a constitutional "right to 
housing" can be fulfilled only by dlrecL public intervention (consisting in 
giving land. housing or financial means for dwelling). On thaL pOint. 
doubts exist however about the division of compeLences between Stale 
and non central state organs. This maHer could be at stake in future 
constitutional case law in France. 
Kwadwo Mensah considers what he calls the "problems of interpretation" 
in Ghanaian law. His arguments are centred on attempLs at finding a 
meaningful way out of the dilemmas caused by conflicts berween two 
dominant theories of interpretation in Ghanaian law. notably the literal 
interpretation theory (LIT) which argues LhaL documents should be 
interpreted literally regardless of the consequences of such an 
interpretaLion. and the values-based interpretation (VBID which argues for 
a central place of moral and political considerations in the task of 
Interpretation. His first argument is that the problems can be resolved 
only by anchoring it on a solid Lheory of legitimacy. He distinguishes Lhree 
different accounts of legitimacy. to wit legal legitimacy. ethical legitimacy 
and historical legitimacy. His second argument is that the LIT that is 
propounded in Ghanaian courts is sLrongly influenced by the dOCLrine of 
parliamentary sovereignty that is espoused in E.nglish constitutional 
theory. However, he argues thal contrary to the Ghanaian position, the 
legiLimacy of interpreLaLion in English law is noL based on legal legitimacy 
alone but iL is strongly based on historical legiLimacy reflecting the values 
of English society. His third argumem is that because of the nature of the 
typical African polity. attempLs to introduce English constitutional 
doctrines into African politiCS invariably become a tyrant's charter - the 
legalisaLion of Lyranny. He concludes by attempLing to show why 
interpretation ought [Q be based on VBIT constructed on a historical 











































Les six premiers articles de ce numero de Law. Democracy and 
Development sam une selection d'anic/es presenlt'~s durant Ie collaque 
inter-universilaire de la Faculte de Droit a la University of (he Western 
Cape a Le Cap du 13 au 15 aout 2003. Deux autres articles selectionnes 
seront publies dans Ie prochain numero (2004(2)) de cette revue. Le 
coUoque imituie "Le Collague Aix-UWC - La realisation des droits sociaux 
fondamentaux. Une perspective europeenne e( sud-africaine" represente 
Ie resu]tat d'un projel colJectif de recherches, appele de fac;on similaire, de 
deux equipes de chercheurs des Facultes de Droit des Universites de 
Western Cape (Afrique du Sud) et Paul Cezanne (auparavant Aix-MarseiJle 
III) (France) 
Les coordinateurs de ce projet, qui sont aussi les editeurs de ce numero, 
sant Tobias van Reenen (Western Cape) et Jean~ Yves Cherot (paul 
Cezanne). Les coordinateurs du projet veulem presenter leur sincere 
gratitude a la Fondation National de Recherche Sud~africain et aux 
Ministeres Franyais des Affaires Etrangers, de l'Education Nationale, et de 
I'Enseignement Superieur et de la Recherche pour Ie financement du 
projet. Les editeurs veulent aussi presenter leur sincere appreciation et 
gratitude a la Mellon Foundation pour Ie soutien financier qui a rendu 
possible a Tobias van Reenen de se Jiberer des obligations 
d'enseignement afin de terminer [a redaction des manuscrits pour ce 
numero du Journal. 
Une introduction sommaire r'l. l'ensemble des rapports puhlies dans ce numero 
special peul etre organisee autour de cmq points princip;:l.Ux 
Tout d'abord, Ie coUoque a retenu, sans concerta£ion ni veritable 
harmonisation prealable de la part des editeurs, une conception large du 
concept des droits sociaux fondamentaux en relalion avec la conception 
contemporaine en general retenu de ces droits. Les droits sociaux 
fondamentaux comprennent d'abord des droits des travailJeurs (social 
[iberties), puis les droits liees au principe de non-discrimination en relation 
avec Ie sexe, l'opinion, ['age, I'orientation sexuelle, etc. et, enfin, des 
droits sociaux dans un sens plus strict, droits au logemem (right to 
housing), droit a i'energie. prohibition du travail des enfants. droits a une 
securite socia Ie et a une assistance socia Ie, [a protection de la sante, et 
d'autres droits de cette nature. Cene large conception de la notion des 
" droits sociaux fondamentaux .. s'explique par une nouvelle et emergente 
conception des droits sociaux regardes comme des droits personnels et 
justiciables de 1a meme fayon que [e SOnt res droits civi[s. 
En second lieu, [a grande majorite des rapports ont presente la question 
de 1a protection des droits sociaux dans Ie contexte de [a g[oballsation de 










































lAW, DEMOCRACY & DEVELOPMENT 
globalisation et Ie Iibre-echange creent de nouveaux defis pour les droits 
sociaux ; ils appellent la recherche de nouvelles methodes de regulation. 
Le paradoxe consiSle dans Ie fail que la protection des lravailleurs et que 
la regulaLion des services d'interet economique general appellent dans ce 
contexte une veritable reponse internationale alors que les Etats persistent 
a revendiquer dans ces domaines une competence SQuveraine. Les Etats 
semblent a la fois impuissants a continuer a assurer une proteclion des 
droils sociaux fondamentaux toul en revendiquant une competence 
souveraine en la matiere. 
En lfOisiellle lieu, Ie coUoque a mantre la prohibition [ane dans Ie droIt du 
commerce international que dans Ie droit international du (ravail des pratiques 
undaterales de regulation de la protection des drolts des travailleurs. Tant (1ans 
l'environnement de l'OMC (WTO) que de ['OIT (ILO) les regulations unila(erales 
son( reJetees comme n'etan( pas appropriees 
II ex iSLe une tres fone resistance a admettre que les Etats puissent se 
servir unilateralement, meme sous conLr61e international, de sanctions 
commerciaJes internationales, pour faire prevaloir, dans les autres Etats, 
leur legislation et leur modele social ou meme des normes qui auraienr ete 
convenues au niveau international. Ce refus des sanctions commerciales 
pour garantir Ie respect des normes sociales est aussi bien affirme dans 
I'enceinte de I'OMC que dans I'enceinte de I'OIT, La declaration adoptee 
par les Membres de rOMC lors de la derniere conference ministerieile a 
Doha (novembre 200 I) rejette " I'usage des normes du travail a des fins 
protectionnistes". Les Etats conviennent "que I'avantage comparatif des 
pays, en paniculier des pays en developpement a bas salaires, ne doil en 
aucune fayon etre rem is en question. " (" We reject the use of labour 
norms with protectionist goals and convene that comparative advantage, 
especially for developing countries with low salaries, should nOl be 
threatened in any manner "). Ceue attitude de refus de la .. clause 
sociale" eSl specialement interessante a observer dans Ie cadre de l'OIT 
alors meme que I'OrganisaLion imernationaie du travail deveioppe la 
recherche de la protection des droits des travailleurs autour d'un noyau 
dur de droits consideres comme particulieremenl sensibles et devant 
s'imposer aux Etats membres qUi n'auraient pas ratifie les convenrions 
concern';es du seul fait de leur appartenance a I'Organisalion" L'OIT 
refuse de Iier la protection de ces droits a un mecanisme de sanction 
commerciale. Le texte de la Declaration de 1'OIT de 1998 relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail declare que" les normes du 
[(avail ne pourrom servir a des fins commerciales protectionnistes et que 
rien dans la preSente declaration et son suivi ne pourra etre invoque ni 
servir i1 pareille fin ; en outre, I'avantage comparatif d'un quelconque pays 
ne pourra, en aucune fayon, ctre mis en cause du fait de la presente 
Declaration et son suivi ". 
Cette attitude n'empeche pas certains Etats ou organisations regionales de 
Jouer avec une certaine condltionnalite dans les relalions commerciales dans Ie 
cadre de " clauses sociales " anenuees, en particulier dans la rnenace de retirer 
des avantages cornrnerciaux accordes par ail leurs, comrne Ie monrre les 
exemples non speclfiquement develop pes dans Ie cadre de ce cOlloque el 
notarnmenl dans I'exernple du dispositif rnis en place par ['UnIon europeenne 











































unilaleralemenl par les Elals-Unis a l'egard du commerce avec l'Afrique 
(AGOA, African Growth and 0pp0rlunity Act) (rapport de Palrlcia Lenaghan) 
Bien qu'jl ne SOil pas evoque dans nos rapports, on peut egalement rappeJer 
I'exemple du dispositiF mis en place dans Ie cadre du NAALC (North-American 
Agreement on Labor Conctllions) qUI prevait, apres une procedure permellant 
d'incriminer Ie non-respect par un Etat de ses engagements en matiere de 
droirs sociaux contenu dans I'accord, /a possibilite de prononcer a son encontre 
des sanctions financieres ou econorniques (suspension des avantages du libre-
echange) 
En quatrieme lIeu, Ie colloque a condU!l a rappeler qu'il existait une tendance a 
considerer les drolts sociaux fondamentaux proteges par les textes 
mternationaux ou par les textes conslitulionnels et me me dans Ie sens Ie plus 
strict, comme des droi[s personnels eL jusLiciables au moins aULant que la 
substance des droits est en cause 
Le comite des droits economiques, sociaux et culturels des NatlOns"Unies a 
developpe I'idee que Ie pacte des droits economiques, sociaux et culturels des 
Nations-Unles (Internatlonal Covenant on Economic, SOCial and Cultural Rights, 
ICESCR) lIe les Etats devanr les juges pour un contenu minimum selon une 
analyse theorique specialernent interessante 
Pierre de Vos rappelle que "the view endorsed by Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights, that social and economic rights (like 
all other human rights) engender at least four levels of dUlies for a state 
that undertakes to adhere to a rights regime. These duties Include the duty 
to respecl, protect, promote and fulfil the rights in a human rights treaty. 
These obligations universally apply to all rights and entail a combination 
of negative and positive duties and each layer of obligation is equally 
relevant to the nghts in question" et que tant les obligations negatives que 
les obligations positives a la charge des Ewts sont de nature a creer des 
droits direC(ement invocables. Pierre de Vos, montre que, en relation avec 
la volonte marquee de sou!igner J'indivisibilite des droits de I'homme, la 
Chane Africaine des Droits de I'Homme el des Peuples (African Charter on 
Human and People's Rights) proclame les droits sociaux sans les 
traditionnelles reserves sur leur mise en ceuvre progressive et sans clauses 
prevoyam des conditions de ressources. 
Enfin, un dernier pOInt mis en evidence lars du colloque doit etre souligne II 
s'agit de mettre en evidence I'importance des nouveaux droi[s SOClaux non Iles 
direcrement aux droits des travailleurs et deraches des relations de [ravail, a 
rnesure que croit la crise econornlque, !'exclusion sociale e[ l'insrabllHe de la 
sItuation des rravalileurs, Le rapport de Laurence Gayest particulierement 
eclairanr sur cene evolution dans la protection des droits sociaux 
fondamenraux. Laurence Gay observe que ce n'est qu'avec la crise sociale que 
" les failles d'un systeme de droits dependant d'une appartenance au salariar 
stable et durable vont apparaitre' Le" droit au logernent " ne figure pas dans 
!es textes constitutionnels des annees d'apres guerre, Mais "cet apparent 
desinteret ne fait que refleter les conceptions alors predominanres en Europe 
L'accent y est en effet mls sur les droits a la protection sociale La 
generalisation programmee de la secunte sociale dOlt proteger I'individu contre 
les fisques sociaux et done, lUI garantir !a perrnanence des revenus perrnettant 
de satisfaire les besoms fondamenraux de la vie, au premier rang desquels Ie 
logernenl. " Avec [a crise, emergent les notions de " nouvelle pauvrete ", de 
" precante" et surtout "d'exdusion'" autant de termes visant "Ole flux 
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salarie el qUi, en consequence. se vuient pnves de la proteclJon soclale qui y 
eSl attachee" .. La necessite de garanrlf a chacun I'acces aux besoins de base 
en general en paruculier retrouve lOute son acuile La prise en compte 
grandlssanre du logement par Ie droit des droils fondamenlaux dans la 
derniere partie du 20°"'· siecle ne fait que lractuire ces evolutions socio-
economlques ". 
('est encore I'avenir des droils a I'educatlon au a un regIme de pension de 
relralte, lorsque ces ctroits sociaux sont lies au salariat qUi inqUiere Darcy du 
Toil dans un systeme d'instabilite de la situation des salanes. Com men[ assurer 
la survie de ces protections dans des economies qUI connaissenr de fa~on 
croissante des operallons de concentration, de delocallsatlon et 
d' " externallSallon " et de restructuration et dans lesquelles Ie salariar stable 
tend j devenir minoritaire ? Darcy du TOlt montre que les textes qUI prevoient 
la protection du contrat de travail dans ces hypotheses de transfen 
d'entreprises pp.uvent assurer une protectlon minimale du travail leur a travers 
ces changements. Mais cene prolection concerne prinClpalement Ie mainrien 
du conlrat de travail II n'est pas aussi evident que les textes assurent 
egalernent une protection des droils sociaux attaches a ce conlral de travaiL 
Darcy du Toil montre alors qu'd convient d'interpreter ces textes a la lumiere 
des textes constitlltlonnels el de les ameliorer apres en avoir detecte Jes failles. 
Tobias van Reenen, UniversiLe de Western Cape, Le Cap, Afrique du Sud 
Jean-Yves Cherot, Universite Paul Cezanne, Aix~Marseille, France 
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Resumes des articles 
Pierre de Vas soutient que, bien que la Charte africaine des droits de 
I'homme et des peuples so it critlquee pour ses dispositions vagues eL 
apparemment dcpourvue de rorcc executoire, il s'agil d'un documenl sans 
precedent qui requicrt Ie developpement d'une comprehension plus 
nuancee et coherente de la nature e( de la portee des obligations relatives 
aux droi(s de I'homme qu'iI contient. Au creur de ce document se trouve 
la reconnaissance de I'idee d'interdependance et d'indivisibilite des 
differents types de droits qui sont traditonneliement classes dans des 
categories abstraices et regardes comme ayant leurs caracleristiques 
proprcs et leur pro pre potemiel de mise en ccuvre. Ainsi, la Chane 
contient un ensemble de droits sociaux, economiques et culturels qui ne 
sont pas contenus dans un sous,ensemble distinct de la Charte au 
designes com me des principes direCleurs. Tout comme la Declaration des 
droits Jondamentaux dans la ConsLitution Sud'africaine, la Charte organise 
un cadre normatif verilablemenL indivisible et Interdependant, abordant 
taus Ics droils de maniere egale dans un me me Lexte coherent. 
La Commission africaine des droits de I'homme et des peuples insLiLuee 
pour imerpreter les droits comenus dans la Charle, avail souligne dans ses 
premiers aVIs que tous les droits conLenus dans la Charte appelient une 
obligalion de les metLre en ccuvre immedialemenl de la pan des Etats, 
rearfirmam ainsi ['idee que les droits contenus dans la Charte africaine 
sont interdependants et indivisibles. La Commission afflcaine a de plus, 
repele que la Charte arricaine est unique en son genre et doil elre 











































international et les droits de I'homme doivem eLre analyses a la iumiere 
du contexte africain, la Commission a souscrit a ['idee que les droits 
collectifs, les droits environnementaux et les droits sociaux et 
economiques constituent des elements essentiels des droits de l'homme 
en Afrique. A la lurniere de ce principe, la Commission africaine a relenu 
la conception adoptee par Ie Comi[E sur les droits economiques. sociaux 
eL culturels, que les droits economiques et sociaux (com me tous les autres 
droils de I'homme) engendrent au moins quatre degres d'obligations pour 
un Etat qui entreprend d'adherer a un regime de proLeclion des droits. 
Ces obligations induent Ie devoir de respecter. proteger. promouvoir et 
realiser les droits de I'homme. Ces devoirs s'appliquent universellement a 
LOus les droits et imposent une conjonction d'obligations negatives et 
positives et chaque niveau d'obligation est indistinctement applicable aux 
droits en question Bien qu'il y ait done differents niveaux d'obligations, 
un niveau n'est pas plus important qu'un autre parce que LOUS les droils 
sont interdependants et indivisibles et engendrent differents types 
d'obligations. 
La CommiSSIon afncaine a ainsi deja aujourd'hul adopte les premIeres 
demarches audacieuses dans I'interpretation des dispoSItions economiques et 
sociales de la Charte africame. ElJe a eu recours a des methodes innovantes 
pour e[Qffer et etayer les oblIgations engendrees par la reconnalssance des 
drOltS SOClaux et economiques conte nus dans la Charte et pour consacrer une 
protection de droits economiques et sociaux qui n'etaiem pas expJicitement 
inclus dans Ie texte de la Charre. Elle a fait bon usage des normes 
inrernationales des droits de I'homme et des travaux du Camlte sur les droits 
economiques sDciaux et culturels. Elle est en bonne position pour developper 
une jurisprudence originaJe, qUI reste en accord avec les normes 
internalionales, sur la reallsation des droits sociaux et economiques 
Patricia Lenaghan examine I'accomplissement probable des droits socio-
economiques resultant de la croissance economique connue dans la 
region de I' Afrique Australe. Dans ce but elle expose brievement les divers 
accords multilaleraux et bilateraux de la region, el specialement les 
accords dont l'Afrique du Sud prend partie, et ensuite elle presente un 
expose des buts et des objectifs de ces instruments regionaux. Elle 
examine d'un oeil critique ces buts et ces objectifs dans la mesure ou ces 
accords aient la possibilite de garantir la protection el I'accroissement des 
droits socio-economiques. Ces accords comprennent au niveau regional la 
African Growth and Opportunily Act (AGOA), la Soulh African Customs 
Union (SACU) et la Soulhern African Development Community (SADC) 
aussi bien que l'Union Africaine (UA). Sur une base individuelle I'accent 
est mis sur les accords dont rUE est signalaire, a savoir l'Accord de 
Cooperation de Commerce et de Developpement (ACCD) aussi bien que 
I'accord de Cotonou dont l'Afrique du Sud est membre auto rise, Elle 
conclut que bien qu'il SOil evident a partir des buts el des objectifs des 
divers instruments d'integration et de commerce regional que Ie role 
permis au commerce est dominant, la protection des droits de I'homme 
est aussi accordee une importance. L'accord de ColQnou contient une 
demande detaillee pour Ie respect des droits sociaux fondamentaux et 
donnent I'ordre pour des niveaux suffisanrs de depense publique. Le droit 










































LAW, DEMOCRACY & DEVELOPMENT 
n§duire la pauvrete. La Loi Constitutive de I'Union Africaine integre la 
Chane Africaine et a pour bw la promotion de ces droits. La SADC 
eonsidere egalement I'avancement et la protection des droits humains 
pour but. De meme rACCD entre I'EU eL rAfflqlle du Sud prevoit 
formellemem pour la cooperation du developpement par Ie moyen 
d'assistance financiere aussi bien que technique, en me((an( I'accent 
essemiellement sur la livraison des services sociaux de premiere 
neeessite. A son avis c'est clair d'apres ces objectifs que Sl employes et 
appliques correctemem les instruments de croissance economique 
pourraiem etre employes pour assurer la protection et I'accroissemem des 
droits socio-economiques dans la region de I' Afrique Australe. 
Marie-Pierre Lanfranchi examine la question de la protection des droits 
sociaux dans Ie cadre du commerce imernational. O'un point de vue legal 
on pew se demander si les regles du commerce international en vigueur 
entre les etats, notamment ceux dans Ie contexte de I'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) , prennent en consideration la protection 
des droits socio-economiques. Les accords de l'OMC ne donnem pas 
competence aux organes de I'OMC dans Ie domaine social. Cependant un 
cenain nombre de dispositions des traites OMC mene a quelques 
questions, provoque des debats. L'arricle donne une analyse de ces 
dispositions et observe que ni les accords de I'OMC ni les pratiques 
jUridictionnelles et diplomariques ne prennent les droits socio-
economiques en consideration. Elle demontre en partieulier que Ie droit 
de rOMC ne prend pas en consideration les procedes et les methodes de 
production des biens, n'inclue pas de clause sociale. En consequence, iI 
parait que Ie seul moyen de promouvoir les droits sociaux economiques 
par des mesures de commerce serait de promouvoir une interpretation 
differeme des accords de I'OMe. Le droit de I'OMC n'esl pas en effet un 
corps de reglements isole. II est un domaine du droiL integre dans Ie droit 
public international. II est necessaire et possible de I'interpreter en 
prenant en consideration les normes sociales fondamentales adoptees 
dans d'autres instances internationales. En effet les organes judiciaires de 
rOMC vom jouer un role essentiel a cet egard. Tout en tenant compte des 
exemples de litlges commerciaux recemmem regles, elle termine en 
disam que c'est un chemin difficlle, mals qu'il est possible de Ie prendre. 
Kitty Malherbe examine les systemes de securite sociale dans la region de 
la SADC (Afrique dll Sud comprise). Les gouvernernents de la region de la 
SAOC ne som pas parvenus a une reponse unifiee pour repondre aux 
niveaux extremes de pauvrete qU'affrontem les pays dans la region. Elle 
met en evidence que les systemes nationaux de securitE: sociale ont ete 
historiquemenl sous-developpes et sont extremement differents dans leur 
nature ce qui est Ie resultat de la panoplie la plus variee des situations socio-
economiques et politiques que ron rencontre dans les pays de la region. 
La couverture des systemes de securitE: sociale en Afrique du Sud, 
comme dans Ie reste de la region. est construite de maniere dominante 
sur une assurance sociale associee au travail. Elle ne s'etend done 
principalement qu'aux salaries du secteur formel disposant d'un contrat 











































de la population n'enlre pas dans Ie seCleur formel. SOil paree qu'elie 
parlicipe a des emplois" informels ", soit parce quelle n'est pas employee, 
ceJa conduit a I'exclusion des systemes de securite sociales des personnes, 
sans ernploi, qui travaillent en circuit ferme au qui sont employees dans 
I'economie informelle, pour les faire dependre de I'aide socia Ie, 
Kitty Malherbe concentre son anention sur les droits des navailleurs 
migrants. Les travail leurs migrants et leurs families sont confrontes a la 
fois a des problemes d'acces a I'aide ou a J'assistance sociale et a des 
problemes de coordination des systemes nationaux de securite sociale. 
Elle insiste speciaJement sur les problemes dans Ie maintien de leurs 
droits acquis en matiere de seCUrilE: sociale du fait de l'absence de 
solutions pratiques permettant I'exportabilite de leurs droits, 
Malheureusement, les mesures (3 la fois bilaterales et multHaterales) 
destinees a encourager la libre circulation des travailleurs dans la region, 
et en particulier a coordonner les systemes de securite sociale de telle 
sorte que les migrants ne soient pas desavamages dans I'exercice de leur 
droit de circuler, sont actuellement limitees dans leur champ, A titre de 
contraste avec la situation dans la region de la SADC, en Europe, les 
systemes natlonaux de securite sont [argernem deve[oppes, ce qui n'a pas 
empeche la coordination de ces systemes au benefice des travail leurs 
migrants dans Ie cadre de [a construction du marche imerieur 
communautaire. Mais, selon I'auteur, il eSI peu probable qu'un systeme de 
coordination complexe tel qu'il resu[te du droit communautaire europeen 
ne soit un succes dans la region de la SADC. Si les responsables des 
politiques publiques devaient decider de faire des emprunts au modele 
europeen, ils devraiem faire en sone que les regles soient simplifiees et 
qu'elles soient comp,,'hensibles de la part des gestionnaires des 
programmes de securite socia Ie auss! bien que de leurs beneficia ires 
potemiels. Les structures europeennes de coordination et leurs principes 
sous-jacents pourraient servir comme un point de reference utile pour des 
developpements futurs dans la region de la SADC. Mais ici encore bien des 
choses devronr arriver sur Ie front du developpemem economique ct 
social avant qu'aucun plan visant a transposer Ie systeme europeen dans 
cette region ne puisse etre envisage. 
Une approche realiste de la coordination de la securit€ sociale dans la 
region de la SA DC peut etre de concemrer les reformes juridiques er 
instituLionnelies sur une branche de la securite socia Ie a un moment 
donne. La concentration de tels efforts de coordination devrait porter 
initialemem sur I'exportabilite des prestations et sur la determination de la 
loi applicable. Les dispositions du reglemen( n° 1408/71 peuvent etre 
utHes comme lignes directrices pour ces mesures de coordination. Une 
fois que des progres satisfaisants auront ete accomplis dans [a 
coordination d'une branche de la securite socia[e, les efforts de 
coordination pourront etre etendus aux branches restantes. 
L'harmonisa(ion des regles de securite sociale est un processus 
complexe, particulierement en Afrique australe avec la diversite de ses 
systemes de securite socia Ie. D'un autre cote, de nombreux pays dans la 
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systemes de secllrite sociale. Les pays qUi redefinissent leurs systemes de 
securite sociale pourraient baser leurs reformes sur des valeurs et des 
principes fondamentaux des conventions internationales sur les droits de 
"homme, ce qUi pourrait constituer Ie premier pas dans Ie processus 
d'harmonisation de la securite sociale dans la region. 
Darcy du Toit p.xamine les effets operations de fusions entre entreprises 
ou d'externalisation des entreprises (specialement nombreuses it i'ere de 
la globalisation) sur les droits sociaux des employes de ces 
entreprises. Dans un pays avec un systeme de securite socia Ie inadapte 
comme celui de l'Afrique du Sud, de nombreux employes dependent 
d'avantages sociaux exclusivement lies a I'emploi, tels que les droirs it 
pensions lies aux fonds de pension souscrits par leur entre prise et tels que 
les droits it I'assistance medicale. L'auteur presente Ie contraste entre Ie 
point de vue du common law, ou Ie transfert d'une entreprise met fin aux 
contrats de travail et la protection don nee par I'article 197 de la loi sur les 
relations de (ravail (LRA) aux salaries qui se trouvent dans une pOSition ou 
les entreprises qui les emploient sont transferees. L'article 197 de la LRA, 
proche des dispositions qui sont prevues par Ie droit communamaire 
europeen, dispose que (a) Ie nouvel employeur est automatiquement 
substitue it i'ancien employeur en ce qui concerne les contrats de travail 
en vigueur a la date de transfen, et (b) tous les droits et obligations entre 
I'ancien employeur et ses employes a la date du transfert restent en 
vigueur comme s'ils etaient des droits et obligations liant Ie nouvel 
employeur et les employes. 
L'ameur est particulierement interesse par la question difficile de savoir 
si une externalisation des activites de J'entreprise par un contrat de sous-
traitance peut etre regardee comme un transfen d'entreprise au sens de 
I'anicle 197 de 13 LRA. En observant que la solution du probleme doit elre 
regardee a III lumiere de la Constitution qui garantit a "chacun ", non 
seulement Ie droit de beneficier de conditions de travail equitables, mais 
aussi de beneficier de oroits socio-economiques comme \'acces aux soins 
medicaux, a la securite sociale et a l'education, l'auteur pose deux 
questions d'abord celie de savoir si les avantages comme I'aide medicale 
et lcs droits a la retraite entrent dans Ie champ des droits socio-
economiques que la Constitution cherche a proteger dans les rappons 
entre particuliers et ensuite, celie de savoir, si cela a une influence sur 
I'interprelalion de I'article J 97 de la LRA en tant que disposition legale de 
laquelle depend la continuation de la Jouissance de ces droits par les 
employes. 
En reponse a la premiere question, il suggere que I'on ne pem pas 
affirmer de maniere generale que les droits socio-economiques sont 
inapplicables horizontalement. L'article avance que pour qu'un droit social 
constitmionnel puisse etre invoque dans les relations entre paniculiers, il 
doil exister un lien juridique (comme un contrat) entre ces particuliers aux 
termes duquel une partie peut etre tenue responsable de satisfaire les 
pretentions de l'autre. 
En reponse a la deuxieme question, ['auteur suggere que les 











































qu'elles fa sse obstacle a route limitation des droilS en queslion, des que ce 
som des droits prOteges par la Constitution. L'anide 197 devrait etre 
interprete comme incluant la transaction plutol que Ie contraire. II est 
avance que Ie facteur constitutionnei dait etre integre dans I'equation. 
Des imerets purement commerciaux ne peuvent pas prendre Ie dessus sur 
des droits constitutionnellement arretes. 
I.'auteur souligne enfin que Ie iegislateur a introduit divers mecanismes 
dans ['article [97 de la loi pour permeure un certain degre de flexibillte. 
l.a 10i permet de modifier les consequences du transfert d'entreprise par 
un accord eerit entre les parties. La negociation collective est ainsi Ie 
principal moyen de recherche d'un equilibre entre des inu~rets 
concurrents. 
Laurence Gay souligne que, bien que les declarations nationales et 
internationales actuelles sur les droits de I'homme ont tendance a 
reeonnaitre Ie "droit au logement", Ie sens exact de telles dispositions 
reste une question conrroversee. En France, la Constitution de 1958 ne 
prodame pas un tel droit. Le juge constitutionnel considere cependant 1a 
possibilite qu'une personne dispose d'une forme de logemem convenable 
comme "un objectif de valeur constitutionnelle". Cependant une telJe 
norme sous la forme d'un simple "objectif de valeur constitutionnelle" est 
essemiellement interpretee comme un "but d'interet general" Ced donne 
une base a des interventions publiques qui visent a construire des 
logements sociaux mais aussi a agir sur Ie marche particulier du logement 
(specialemenr en contr61ant les contrats de bail, par exemple interdisant 
au proprietaire de terminer librement Ie bail ou en !'obligeant d'assurer un 
logement convenabJe). Done I'objectif constitutionnel qUi reconnaft la 
legitimite d'un droit d'une personne d'avoir un logement convenable ne 
permet pas a un demandeur de faire une demande legitime d'allocation 
de logement. Par contraste, en interpretant I'article 26 de la Constitution 
de 1996, Ie Tribunal Constitutionnel Sud-africain a insiste sur les 
obligations imposees direClemem a l'Etat par Ie droit au logement qUi y 
est implique. Selon Ie Tribunal, I'article 26 impose I'adoption d'un 
programme de logement coordonne et comprehensif par l'Etat, qUi doit 
satisfaire les besoins dans /,immediat, ceux de moyen terme et ceux de 
long terme. CeHe position de la cour sud-africaine est plus pres du concept 
effecUf de "droit du logement" que celie de la France. Un tel droit devrait 
etre fonde sur la salida rite nationale, de fayon a ce qu'il puisse etre mis en 
application par l'Etat seulement. Les mesures prises en Prance concernant 
les contrats de bail SOnt foreement limitees: elles peuvent limiter les droits 
du proprietaire mais ne peuvent pas les violer. De plus, elles sont inutiles 
aux gens qui n'ont pas deja de toit sur la tete. II semble que les obligations 
deduites du "droit du logement" constitutionnel peuvent etre rem plies 
seulement par une intervention publique (qui consiste de donner Ie terrain 
a batir, Je logement ou les moyens financiers pour I'habitation). Sur ce 
pOim, iI y a des doutes pourtant sur la division de competences entre 
['Etat et les organes de I'[tat qui ne som pas centraux. Cette affaire 











































LAW, DEMOCRACY & DEVELOPMENT 
Kwadwo Mensah examine ce qu'il appelle "Ies problemes d'interpretation" 
de la loi ghaneenne. Ses discussions se concentrent sur les tentatives de 
trouver une fa<;on utile a sortir des dilemmes amenes par les con-
Lradictions entre les deux theories d'interpretation qui predominent la loi 
ghaneenne, noLamment la theorie d'imerpreL3Lion liw~rale (TIL) qUi 
suggere que les documents devraienL etre interpretes litteralement quel 
que soit Ie resultat d'une telle interpretation, et ['interpretation basee sur 
les valeurs (TI BV) qui suggere une place principale pour les considerations 
morales et politiques dans la tache de I'interpretation. Premierement il 
discute que les problemes peuvent etre resolus seulement s'ils sont 
sDutenus par une solide theorie de legitimile. II fait la distinction de trois 
diFferentes versions de legitimite, a savoir la legitimite legale, la legitimite 
ethique et la legitimite historique. Deuxiemement II discute que la TIL qUi 
est avancee dans les tribunaux ghaneens eSl vivement influencee par la 
doctrine de souverainete de parlement qui est embrassee dans la lheorie 
de constitution anglaise. Cependant II suggere que contrairement a la 
position ghaneenne, la legiLimite de J'interpretation dans la Joi anglaise 
n'eSl pas basee seulement sur la legiLimite legale mais elle est fermement 
basee sur la legitimite historique qui reflete les valeurs de la societe 
anglaise, Troisiemement iI discu(e qu' a cause de la nature du regime 
politique rypiquement africain, les tentatives d'introduire des doctrines 
C'onsritutionnelles anglaises dans la poli(ique africaine deviennent 
invariablement une chane de lyran - la legisla(ion de I'abus du pouvoir. II 
lermine en tentant de montrer pourquoi I'interpretation devrait etre basee 
sur la TIBV qUi est ba[ie sur la legi[imite historique acceptee par la societe 
ghaneenne e( africaine. 
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